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ABSTRACT
The present study was designed 1) to investigate relationships between
self-knowledges of skill development and objective tests of performance on
running broad jump (Experiment I), and 2) to observe effects of the prac-
- 272-
tice extending for two months on above the relationships (Experiment H).
In experiment I, each of twenty subjects, boys aged ll, 12 and 13 years
old, was requested to jump with maximum effort and to answer the ques-
tionaire consisted of five items (jumping record, running approach, a take
off, condition of the flight, landing). In experiment II, two ll-years old
children were requested to jump at every seven grades of effort and to an-
swer the same questionaire before and after the practice. The objective
tests were made from ten variables based on the above five items in the
questionaire.
When principal factor solution and normal varimax rotation were appli-
ed to the results obtained from experiment Ⅰ, the structure of skills on run-
ning broad jump could be generally explained by the following three fac-
tors; 1) the progression of jumping record, 2) the velocity of running ap-
proach, 3) physical characteristics of jumper. The condition of formation
in factors were more established in junior high school students than ele-
mentary school children. In addition, the multiple correlations between
the self-knowledges of skill development and the objective tests of perform-
ance were greatly depended upon the above condition of formation in fac-
tors. It appeared that the relationships between the subjectivity and the
objectivitiy influenced by difference in age which resulted from the experi-
ence about running broad jump. In particular, it was showned in experi-
ment II that the multiple correlations between the subjectivity and the ob-
jectivity increased significantlly after the practice than the before.
It is suggested that the relationships between self-knowledges of skill
development and objective tests of performance are more closed by pro-
gression of skills resulted from the practice in running broad jump at every





































































対 象 学年 人数
身 長 (cm)
l S

























被験者 学圧 身 長 (cm) 体 重 (kg) 跳躍距離(m) 50m走 (sec)
M.T 6 133.5 27.8 2.90 8.9













































がんばって非常に 努力してかなり 努力して 努力して少し 楽に かなり楽に 非常に楽
順序試技 5 4 1 2 3 6



























対 象 小 学 生 中 学 生
因 子 F Ⅰ F Ⅱ F Ⅰ F Ⅱ F Ⅲ
1. 跳 躍 距 維 0.816
2. 平 均 助 走 ス ピI ド 0.577 -0.439
3.
踏 み 切 り手 前 3歩 の
平 均 ス ピー ド ー0.426 0.619
4. 踏 み 切 り足 の接 地 時 間 0.429 】0.416 -0.614
5. 大 転 子 の 飛 び 出 し角 -0.408 0.467
6. 滞 空 時 間 0.772 0.537
7. 着 地 角 - 0.432
8. 身 長 0.539
9. ロ ー レ ル 指 数 0.573
10. 50m 走 タ イ ム -0.621
固 有 値 1.903 0.800 1.833 1.179 0.765
累 積 寄 与 率 19.03 27.03 18.33 30.12 37.77
因 子 の 命 名
跳 躍 距 離 獲 得 踏 み切 り時 に 踏 み 切 り時 に 身 体 特 性 の
の 因子 お け る助 走 ス お け る助 走 ス 因子 解 釈 不 明














































No. 主 観 の 内 容
対 応 す る客 観
の 項 目番号
重 相 関係 数 重 回 帰 式 (T ス コア ー)
1 跳 躍 距 離 の伸 び の 自覚 1.7 0.742 Y =0.119Xi+0.025X7- 10.727
2 ス ピー ドを生 か した 助走 3・5・6・10 0.772 Y =0.069X3+0.009X5+0一043Xe-0.975Xユ,-0.401
3 力 強 い 踏み 切 り 6 0.596 Y =0.070X6-3.586
4 身 体 の浮 く感 じ 4-8-10 0.715 Y =0.034X4- .040Xs-0.685Xio+12.264
5 ス ム ー ズ な着 地 4-8-9-.10 0.783 ・ =0.039X1-0.044X8+0.022X9-0.962X10+12.295
中 学 生
No, 主 観 の 内 容 ほ 霜 墓 等 観 重 相 関 係数 重 回 帰 式 (T ス コア一 )
1 跳 躍 距 離 の 伸 びの 自覚 1-5-7 0.642 Y=0.075Xi+0.009X5- .023X 7ー 2.698
2 ス ピー ドを 生 か した助 走 1 0.417 Y=0.072Xi-3.721
3 力 強 い 踏 み 切 り 1・2-5・9 0.850** Y= 0.119X,+0.024Xz+0.009X5+0.037X8-15.734
4 身 体 の 浮 く感 じ 5 0.329 Y= 0.008X5+2.315
5 ス ムー ズな 着 地 な し -
Ⅹ1-　跳躍距離. x2----平均助走スピ-ド, Ⅹ3-・-踏み切り手前3歩の・均スピード, x4---・踏み切り足の
































































跳 躍 距 離 (m ) 跳 び 出 し角 (degree) 滞 空 時 間 (sec.) 着 地 角 (degree)
前 後 前 後 前 後 前 後
M .T 2.90 3.25 24.7 10.0 0.476 0.504 43.3 47.2




No. 主 観 の 内 容
鍛 練 前 鍛 練 後
対 応 す る
客 観 の項 目
重相 関 係 数
膏 珊
(% )
対 応 す る
客 観 の項 目
重相 関係 数
膏 す 奉 一
(* )
1 努 力の 程 度 と醜 把距 離 との 関 係 X1 0.338 ll.40 3 0.861** 74.26
2 ス ピー ドを 生 か した助 走 X1 0.338 ll.40 3 4 7 0.879** 77.29
3 力 張 い 踏 み 切 り な し - - 2 0.642 41.27
4 身 体 の 浮 く 感 じ X1 0.381 14.54 3 0.620 38.48

























































































項目の選択について-,体育学研究, 25-3 : 197
-201 (1980)
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